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2 .  方法









































































3 .  結果








































































＊各項目右（ ）内数字は想起順位 ,  














































＊各項目右（ ）内数字は想起順位 ,  









1  市役所の通知 - 診断を受けたとき 0.6232
2  障害児だと認めたくない - 自分が正常さを欠いていることがある 0.7396
3  障害児だと認めたくない - 子どもの変わった行動 0.7926
4  世間の目から隠れた行動をとるとき - 姉兄の結婚の邪魔にならないか心配 0.8541
5  障害児だと認めたくない - 親戚に「親戚と言わないでくれ」と言われた時 0.9121
6  近隣へ迷惑をかけたくない - 夫婦のかすがい 0.9625
7  発達の遅さ - 市役所の通知 1.0282
8  他の子と比較したとき - 施設への入所 1.0725
9  他の子と比較したとき - 世間の目から隠れた行動をとるとき 1.1048
10  宗教の勧誘を受けたとき - 子どもと死ぬことを考えたとき 1.1535
11  近隣へ迷惑をかけたくない - 手をつなぐ育成会（親の会） 1.5651
12  他の子と比較したとき - 宗教の勧誘を受けたとき 1.5774
13  発達の遅さ - 障害児だと認めたくない 1.7143
14  他の子と比較したとき - 近隣へ迷惑をかけたくない 2.4342






















































































































































































































































































＊各項目左の（ ）内数字は重要順位 , 












1  母 - 花 0.7383
2  つながり - おかっぱ 0.8269
3  かなめ - 母 0.8588
4  笑い - 自立 0.8915
5  差別 - 橋 0.9059
6  老後 - 薬 1.0019
7  いじめ - 登下校 1.0030
8  姉 - コーヒー 1.0139
9  ぬくもり - 笑い 1.0561
10  待つ - かなめ 1.0805
11  姉 - 老後 1.1626
12  ぬくもり - 笛 1.1660
13  つぐない - 来世 1.1954
14  つながり - 待つ 1.4357
15  差別 - いじめ 1.4529
16  姉 - 孤独 1.4937
17  つながり - つぐない 1.6985
18  姉 - 差別 2.0812
19  姉 - ぬくもり 2.4480























































＊各項目左の（ ）内数字は重要順位 , 
＊  各項目右の（ ）内符号は単独でのイメージ  
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Abstract
  The purpose of this study was to investigate attitude construct in families of people with disabilities using Personal 
Attitude Construct (PAC) analysis, and thus to reconsider the concept of their Quality of Life (QOL) and their 
acceptance of their children’s disabilities.  Unlike the majority of past studies, this study had two participants, 1 
father and 1 younger sister.  By comparing their results, slight differences and similarities in their attitude constructs 
were found.  Positive attitudes consisted of maturity, having a special kind of recognition as a family of the disabled, 
and construction of good human relations.  Given that negative attitudes attributing to social discrimination were 
recognized in both subjects, some viewpoints of normalization must be involved when we assess the QOL of families 
of the disabled.  Meanwhile, in the process of the acceptance of their children’s disabilities, parents didn’t follow a 
linear process.  Instead, they traced the spiral model in that they felt sorrow and grief at each turning point of the 
individual child’s developmental process.  As a result, it was suggested that the families needed mental support even 
if they seemed to accept their child’s disability objectively.
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